Indigenous practices of animal genetic resource management and their relevance for the conservation of domestic animal diversity in developing countries.
This paper aims to suggest an alternative, or supplementary, conceptual and practical framework for livestock genetic resource conservation in developing countries. In a paradigmatic shift away from the reductionist approach of regarding 'breeds' as manifestations of certain genes that deserve to be either saved or not saved, an evolutionary model is adopted which views livestock genetic resources as products of certain specific socioeconomic conditions. This model focuses on the processes that have caused the development of domestic animal diversity historically, such as the livestock-exchange mechanisms and breeding practices that function among traditional societies. A new definition for the term 'breed' is suggested that does not only apply to western Europe and its former colonies, but also to developing countries. The need to integrate knowledge into the identification and conservation of threatened livestock breeds is emphasized. By exploring these additional dimensions, new and participatory strategies for maintaining livestock genetic diversity can be discovered, that will have a wider application than technical approaches. ZUSAMMENFASSUNG: In diesem Artikel werden alternative, bzw. zusätzliche Ansatzweisen zur Erhaltung tiergenetischer Ressourcen in Entwicklungsländern vorgeschlagen. Abweichend von der vorherrschenden reduktionistischen Perspektive, die Tierpopulationen nur noch als Träger bestimmter Allele betrachtet, wird hier ein evolutionäres Modell aufgezeigt, das tiergenetische Ressourcen als Produkte bestimmter sozioökonomischer Kontexte betrachtet. Im Mittelpunkt stehen die Prozesse, die historisch zur Entstehung der tiergenetischen Vielfalt in traditionellen Kulturen geführt haben, wie Viehaustauschmechanismen und indigene Zuchtpraktiken. Eine neue, anthropologisch orientierte Definition des Begriffs "Rasse"wird vorgeschlagen, die auch auf die phänotypisch oft nicht einheitlichen Tierpopulationen in Entwicklungsländern anwendbar ist. Die Notwendigkeit indigenes Tierzuchtwissen in die Identifikation und Erhaltung bedrohter Rassen einzubeziehen wird betont. Durch Erforschung dieser zusätzlichen Dimensionen werden sich neue partizipatorische Ansätze zur rhaltung der tiergenetischen Vielfalt entwickeln lassen, die eine breitere Anwendungsbasis haben als rein technische Maßnahmen.